














































































































































































































































































































































































































































































































Ci cero, On the Commonwealth and on the Laws, ed. J. E. G. Zetzel （Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999）.
ラクタンティウス『神聖教理』
La ctantius, Divine Institutes, trans. with an Introduction and Notes by A. Bowen and 
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P. Garnsey （Liverpool: Liverpool University Press, 2003）.
クセノファネス断片
He rmann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und Deutsch, hrsg. 
Walther Kranz （Berlin: Weidmann, 1934）.
エピクロス断片






　（ 2 ）　 アウルス・ゲリウスの『アッティカの夜』によれば，三人の哲学者の弁論スタ
イルは当時のギリシアの修辞学にいう荘












　（ 3 ）　 米山喜晟・在里寛司訳『フィレンツェ史』（筑摩書房〈マキアヴェッリ全集 3〉，
一九九九年），二一三頁。
　（ 4 ）　長谷川宏訳『哲学史講義（中巻）』（河出書房新社，一九九二年），二九二頁。





































　（ 8 ）　 Cf. John Locke, Essays on the Law of Nature: The Latin text, with a translation, 
introduction and notes, together with transcripts of Locke's shorthand in his journal for 












エール・ベール著作集第 7 巻〉，一九九二年），第 113 章参照。
　（11）　 ピルスのモデルはカルネアデス本人ではなく，弟子のクレイトマコスとする説
もある。Cf. K. E. Wilkerson, “Carneades at Rome: A Problem of Sceptical Rhetoric, 
”Philosophy and Rhetoric, Vol. 21 （1988）.
　（12）　 あるフィクションに描かれたカルネアデス曰く，「高位の方のご多分にもれ
ず，同胞市民のあつかいにかけては実に高潔なあの御仁も，他国のあつかい






Jr., Carneades on Injustice:An Amoral Story with the Famous Lost Lecture of 155 BC 






　（14）　 ヘ ーゲル前 掲 書， 二 九 一 頁 参 照。Cf. David Sedley,“The Motivation of Greek 
Skepticism,”The Skeptical Tradition, ed. Myles Burnyeat （Berkeley, LA: University 
of California Press, 1983）, pp. 17-18. ただし A・A・ロングによれば，カルネアデ
ス自身はあらゆる機会に判











　（15）　 Cf. Erich S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome, Vol. 1 （Berkeley: 
University of California Press, 1984），pp.341-42.
　（16）　 アテナイオス『食卓の賢人たち』［12.547a］，参照。Cf. Ancient Roman Statutes, 
trans. Allan Chester Johnson, Paul Robinson Coleman-Norton and Frank Card 






Brochard, Les sceptiques Grecs, Ouvrage couronne par l'Academie des sciences morales 
et politiques, Nouvelle édition （Paris: J. Vrin, 1959）, p. 163.
　（19）　 レオ・シュトラウスは，プラトンやクセノフォンの描いたソクラテス像そのも
のが，『雲』の筋書きに暗示された若きソクラテスへの警告を機縁として誕生
した可能性を示唆している。Cf. Leo Strauss, Socrates and Aristophanes （Chicago: 
The University of Chicago Press, 1966）, p. 314.
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　（20）　 Leo Strauss, On Tyranny, Revised and Expanded Edition Including the Strauss-Kojève 







　（22）　 Strauss, On Tyranny, p. 455. 邦訳，四五五頁。
　（23）　 長谷川博隆訳『ローマの歴史Ⅲ─革新と復古』（名古屋大学出版会，二〇〇六 
年），三六七頁。
　（24）　 『国家について』［3.26］ および前五〇年一一月二五日付アッティクス宛書簡 
［125.4］を参照。
　（25）　 Cf. Charles H. Kahn, “The Origins of Social Contract Theory,” The Sophists and 
Their Legacy, ed. G. B. Kerferd （Wiesbaden: Franz Steiner, 1981）; G. B. Kerferd, 





　（28）　 Michael Oakeshott, Lectures in the History of Political Thought, eds. T. Nardin and L. 
O’Sullivan （Exeter: Imprint Academic, 2006）, p. 168.
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